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 Strength parameters of rock material are usually determined from laboratory 
test on intact rock samples. Uncertainties arise in predicting the behaviour of a rock 
mass under confinement due to the presence of discontinuous. Compared with the 
intact rock, discontinuity such as joint induces inhomogeneous and anisotropic 
behaviour in the rock mass. Several empirical approach such as Rock Mass Rating 
(RMR) is available to classify and evaluate the strength of rock mass. However, the 
RMR method is not suitable to be applied for the very poor quality of rock such as 
shale, due to its limitation. This study attempts to verify the strength parameters of 
intact rock using Hoek-Brown (H-B) and Mohr-Coulomb (M-C) failure criterion. 
The RocData software is utilised to evaluate and assess the strength parameter of the 
shale. Result obtained indicates that H-B criterion, which describe a non-linear 
increase of strength compared to M-C. Hence, H-B criterion shows better 










 Kekuatan untuk bahan batuan kebiasaan-nya ditentukan melalui ujikaji 
makmal ke atas sampel utuh batuan tersebut. Dalam menentukan sifat-sifat batuan 
tersebut, ketidakpastian akan timbul disebabkan oleh ketidakselanjaran batu yang 
terjadi secara semulajadi. Berbanding dengan batu utuh yang bersaiz kecil, 
ketidakselanjaraan pada massa batuan akibat dari kecatatan seperti sesar, mendorong 
kepada sifat inhomogenous dan anisotropic. Beberapa sistem empirikal seperti Rock 
mass Rating (RMR) boleh digunakan untuk mengkelas dan menilai kekuatan massa 
batuan. Walau  bagaimana pun, kaedah RMR adalah tidak sesuai  untuk digunapakai 
dalam  menilai batuan yang berkualiti rendah seperti Shale kerana kekangan di 
dalam sistem tersebut. Kajian ini adalah bertujuan  untuk menilai  kekuatan utuh 
batu dengan menggunakan dua kriteria kegagalan berbeza iaitu Hoek-Browm (H-B) 
dan Mohr-Coulomb (M-H). Kedua-dua kriteria dianalisa menggunakan perisian 
RocData. Keputusan ujikaji dan analisa yang diperolehi menunjukkan kriteria Hoek-
Brown menunjukkan peningkatan kekuatan yang tidak sekata (non-linear) 
berbanding dengan Mohr-Coulomb. Kesimpulannya, H-B kriteria memberikan 
gambaran keadaan Shale dibawah tekanan mengurung yang lebik baik berbanding 
dengan kaedah M-C. 
 
